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　Tracing a history of agro-food studies which 
are mainly originated from the modern nutrition 
science that was codified in the late 19th century 
and has led the diet modi f icat ion as a sel f -
c o n s t r u c t i o n d o w n t o  t h e p r e s e n t ,  t h e 
reduc t ion is t a rg u ment s of t he s t r uc t u r a l 
anthropology established by Claude Lévi-Strauss 
in the 1960s and the critical gender studies since 
the 1990s, init ia l ly, this essay explores the 
cor re la t ion bet ween a t heolog ic a l not ion 
‘ e m b o d i m e n t ’  d r i v e n b y s o m e t r e n d s o f 
contemporary philosophy-e.g. Graham Harman’s 
object oriented ontology/speculative realism, or 
Timothy Morton’s allegorical these ‘ecology 
without nature’, which are gradually unfolding 
w i t h i n t he a nt i - K a nt i a n i s m a nd /or a n t i -
pragmatism framework becoming widespread 
t o d ay - a nd Ja c que s R a nc iè re ’s p o l i t i c s o f 
aesthet icizat ion disput ing over the ar t ist ic 
experience of audience. Herewith, in the analysis 
and interpretation of contemporary art works 
concerning food production and/or habits of diet, 
I use some strategic notions of the gender theory 
a nd queer - c u l t ura l ac t iv ism, t h rough t he 
reappraisal on the historical signif icance of 
primary feminist art propagations in the late 
1960s and 1970s; in par t icular include Judy 
Chicago’s collaborative installation project The 
Diner party (1979), Mierle Laderman Ukeles’ 
series of performances including her Manifesto 
for Maintenance Art (1969) and Martha Rosler’s 
v ide o a r t work S em iot i c s o f t he K i t chen 
( 1 9 74 / 7 5 ) .  I n  a d d i t i o n ,  I  i m p r e s s  t h e 
“embodiment of object by a ‘somatosensory’ in 
his/her body” to try to sublate the antinomy of 
‘tactile intersubjectivity’ and insoluble sense of 
‘atactilia: insensitivity to tactile sensation’, and 
also an ambiguous term ‘hapt ique’ that was 
coined by Alois Riegl in his study on the late 
Roman art industry, then amplif ied by Gilles 
Deleuze in his ana lysis of Francis Bacon’s 
paintings, with the interpretation on a kind of 
inward agony in which Jean-Luc Nancy has 
u nde r gone w i t h h i s e x p e r i e nc e o f he a r t 
t r a nsp l a nt , a nd S hu he i Ohat a ’s aud ienc e 
participation type performance Lumière (2006 - ) 
as an artistic example. Beyond the bourgeoisified 
gastronomy as before and akin to the cultural 
s t u d i e s  i n  U K i n  t h e  e a r l y  1 9 7 0 s ,  t h e 
contemporary radicalist’s food studies could be 
specified in the trans-disciplinary field of both 
theoretical thought and social practice at the 
rad ica l democrat ic ant agonism, as Michel 
Foucault’s manifestation about ‘bio-politics’ and 
the expanded thesis that introduced many logical 
arguments. In conclusion, it will prospect for 
aesthetic association between the ‘week though’ 
advocated by Gianni Vattimo and ‘la partage du 
sensible ’ of R ancière, a iming at the major 
alteration of food studies and the assumption of 
coming integrated ‘food-art politics’ as well. 
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ディシ プ リ ン
術領域と大学
ベースの知































































































V. リンドラー、You Are What You Eat（1940
年初版）表紙。リンドラーの栄養学啓発と
国家の総動員的施策との隣接性が、HOW 




National War Garden Commissionが制
作した「勝利の菜園」の効能を啓発す
る冊子。









































































































































































































































































































『隠喩としての病 Illness as Metaphor』（1978）、『エ
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。すなわち、そこに

















































































































































































































































































































































































































































































































































J. シカゴ『晩餐会』（1974－79年） Photo: Dan L. Smith











































そ の コ ン セ プ ト と 展 覧 会 提 案 の 文 書 を








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































れ、 む し ろ 非 感 得 性 dissensusや 異 質 性 
hétérogénéitéによって芸術は芸術を不定に徴づけ






























































Radical Food: The Culture and Politics of Eating and Drinking, 
1790-1820, Routledge, 2000、Cultures of Taste/Theories of 










9 do it. Organized by Hans Ulrich Obrist. Serre di Rapolano: 
Zerynthia Associazione per l'Arte Contemporanea, 1996.
10 Primary Structures: Younger American and British Sculpture。
同館キュレータのキナストン・マクシャインと美術批評家の
ルーシー・リッパードが企画
11 Black White + Gray. Primary Structure
12 現在までに以下の図録等がある。
 1979－The Dinner Party: A Symbol of our Heritage
 1979－The dinner party bibliography
 1980－The Complete Dinner Party, Doubleday
 1980－ Embroidering Our Heritage. The Dinner Par ty 
Needlework
 1982－The Dinner Party: The 39 Women
 1982－Through the Flower: My Struggle as a Woman Artist
 2007－Judy Chicago: Banners from the Dinner Party
 2007－Judy Chicago: Plates from the Dinner Party
 2007－History in the Making - Preparatory Materials for The 
Dinner party






Agamben, Giorgio （2003）．Lo stato di eccezione, Torino, Bollati 
Boringhieri（ジョルジョ・アガンベン『例外状態』上村忠男他
訳、未来社、2007年）．
Bishop, Claire （2004）．Antagonism and Relational Aesthetics, in 
OCTOBER 110, Fall, MIT Press, pp.51–79（クレア・ビショップ
「敵対と関係性の美学」星野太訳、『表象』05、表象文化論学
会発行、月曜社、2011年所収）．
Bourdieu, Pierre （1979）．La Distinction. Critique sociale du 
jugement, Paris: Les Éditions de Minuit（ピエール・ブルデュー
『ディスタンクシオン：社会的判断力批判Ⅰ・Ⅱ』石井洋二
郎訳、藤原書店、1990年）．
―― （1996）．Schéma simplifié extrait de Raisons pratiques, Paris: 
Seuil,
Bourriaud, Nicolas （2009）．Altermodern, London: Tate Publishing．
―― （1998）．L’esthétique relationnelle, Dijon: Les Presses du réel,
Butler, Judith （1990）．Gender Trouble: Feminism and the Subversion 
of Identity, New York: Routledge（ジュディス・バトラー『ジェ
ンダー・トラブル：フェミニズムとアイデンティティの攪乱』 
竹村和子訳，青土社，1999年）．
Deleuze, Gilles （1980）．Francis Bacon. Logique de sensation, Paris: 
Editions de la Difference（ジル・ドゥルーズ『フランシス・ベ
ーコン：感覚の論理学』 宇野邦一訳、河出書房新社、2016年）．
―― （2003）．Deux régimes de fous. Textes et entretiens 1975-1995, 





































ー校で1983年4月にPaul Rabinow と Hubert Dreyfusが行ったイ
ンタビューがある。On the Genealogy of Ethics :An Overview of 
Work in Progress, in Paul Rabinow （ed.）， The Foucault reader, 
New York, Pantheon Books, pp.340-372．またこのインタビュ
ーをもとにした代表的な論文では、Chloë Taylor, Foucault and 
the Ethics of Eating, in Foucault Studies, No.9, September 2010, 
pp.71-88がある。（これは後に修正の上Foucault and Foodとし
て Thompson, Paul B., Kaplan, David M. （Eds.）, Encyclopedia 





る。同記事の英語抄訳版An Interview with Jacques Derrida 
on the Limits of Digestionをe-flux誌web版http://www.e-flux.
com/journal/an-interview-with-jacques-derrida-on-the-limits-of-
digestion/ （9/12/2016） で読むことができる。
4 例 え ば、Reza Negarestani, Robin Mackay （eds.），Collapse 









Lindlahr, Victor Hugo （1940）．You are What You Eat, National 
Nutrition Society．
Mor ton, T imothy （2006）．The Poetics of  Spice:  Romantic 
Consumerism and the Exotic, Cambridge University Press．
―― （2007）．Ecology without Nature: Rethinking Environmental 
Aesthetics, Cambridge: Harvard University Press．
村井重樹（2015）．「食の実践と卓越化：ブルデュー社会学の視座
とその展開」『三田社会学』第20号．






Novero, Cecilia （2010），Antidiets of the Avant-Garde: From Futurist 
Cooking to Eat Art, Minneapolis: University of Minnesota Press．
Obrist, Hans Ulrich （2016）． Ways of Curating, Farrar: Straus and 
Giroux．
Passmore, John （1974/1980）．Man's Responsibility for Nature, 
Indianapolis: Liberty Fund（ジョン・パスモア『自然に対する
人間の責任』、間瀬啓允訳、岩波書店、1998年）．
Probyn, Elspeth （1999）．Beyond Food/Sex: Eating and an Ethics of 
Existence, in Theory, Culture & Society, London: SAGE, Vol. 16
（2）．
―― （2000）．Carnal Appetites: FoodSexIdentities, London: Routledge．
Rancière, Jacques （2008）．Le Spectateur émancipé, La Fabrique（ジ
ャック・ランシエール『解放された観客』梶田裕訳、法政大
学出版局、2013年）．
Rhodes, Richard （1997）．Deadly Feasts: Tracking the Secrets of a 
Terrifying New Plague.  New York: Simon & Schuster（リチャー
ド・ローズ『死の病原体プリオン』桃井健司他訳、草思社、
1998年）．
Riegl, Alois （1901）．Spätrömische Kunstindustrie （Late Roman art 
industry）（アロイス・リーグル『末期ローマの美術工芸』井
面信行訳、中央公論美術出版、2007年）．
Rosler, Martha （2006）．Society and the Public Sphere: Subverting 
the Myths of Everyday Life, in Martina Pachmanova（ed.），
Mobile Fidelities: Conversations on Feminism, History and 
Visuality, London: KT Press, pp.98-109.; http://www.ktpress.
co.uk/ebooks-details_Pachmanova.asp （Sept. 2016）．
Rosati, Lauren and Staniszewski, Mar y Anne （eds.） （2012）．
Alternative Histories: New York Art Spaces, 1960-2010, Boston: 
MIT Press．
Rhodes, Richard （1997）．Deadly Feasts: Tracking the Secrets of a 
Terrifying New Plague.  New York: Simon & Schuster（リチャー
ド・ローズ、『死の病原体プリオン』（桃井健司他訳）、草思社、
1998年）．
Stiegler, Bernard （1994）．La Technique et le temps, tome 1 : La Faute 
d’Épiméthée, Pais: Editions Galilee（ベルナール・スティグレー
ル『技術と時間１：エピメテウスの過失』石田英敬監修，西
兼志訳、法政大学出版、2009年）．
Suleri Goodyear, Sara （1989）．MEATLESS DAYS, Chicago: The 








Ukeles. Mierle Laderman （1969）．Manifesto For Maintenance Art 
1969! Proposal for an exhibition 'Care'.; originally published in 
河出書房新社、2004年）．
Deleuze, Gilles et Guattari, Félix （1980）．Mille Plateaux - Capitalisme 
et schizophrénie 2, Paris: Les Éditions de Minuit（ジル・ドゥル
ーズ 、フェリックス・ガタリ『千のプラトー：資本主義と分
裂症』宇野邦一他訳、河出書房新社、1994年）．






Fausto-Sterling, Anne （1992）．Myths of gender: biological theories 
about women and men, New York: Basic Books（アン・ファウ
スト＝スターリング『ジェンダーの神話：「性差の科学」の偏
見とトリック』池上千寿子他訳、工作舎、1990年）．
Flusser, Vilem Vom （1998）．Subjekt zum Projekt. Menschwerdung. 
（Bd. 3），Koeln: Bollmann Vlg.（ヴィレム・フルッサ『サブジ
ェクトからプロジェクトへ』村上淳一訳、東京大学出版会、
1996年）．
Gerhard, Jane （2013）．The Dinner Party: Judy Chicago and the Power 
of Popular Feminism, 1970-2007, Athens : University of Georgia 
Press．
Greenberg, Clement （1992）．Cézanne, 1951, in Art and Culture 
critical essays, Beacon Press, p.55（クレメント・グリーンバー
グ「セザンヌ」，『グリーンバーグ批評撰集』藤枝晃雄訳、勁
草書房、2005年所収）、p.196）．
Groys, Boris （2014）．On the New, New York: Verso Books．
Harman, Graham （2014）. Marginalia on Radical Thinking: 
An Inter view with Graham Harman, in SYMPTOMATIC 




Himmelfab, Ger trude （1968）．The Haunted House of Jeremy 
Bentham in Victorian Minds: A Study of Intellectuals in Crisis and 
Ideologies in Transition, Alfred A. Knopf. Book．
Illich, Ivan （1981）．Shadow Work, London: Marion Boyars（イヴァン・
イリイチ『シャドウ・ワーク：生活のあり方を問う』玉野井
芳郎他訳、岩波書店、2006年）．
Jones, Amelia （1996）．Sexual Politics: Judy Chicago's Dinner Party in 
Feminist Art History, Oakland:  University of California Press．
Kelly, Paul J. （1990）．Utilitarianism and Distributive Justice: Jeremy 
Bentham and the Civil Law, Oxford: Oxford University Press on 
Demand．
Laclau, Ernesto and Mouffe, Chantal （1985）．Hegemony & Socialist 
Strategy: Towards a Radical Democratic Politics, Verso（エルネス
ト・ラクラウ、シャンタル・ムフ『ポスト・マルクス主義と政治：
根源的民主主義のために』西永亮訳、筑摩書房 、2012年）．




―― （2014）．Signs and Machines: Capitalism and the Production of 
Subjectivity, New York: Semiotext（e）（マウリツィオ・ラッツ
ァラート『記号と機械: 反資本主義新論』杉村昌昭他訳, 2015
年）．
Leal,  Luis （2012）．Magical Realism in Spanish American 
Literature,Magical Realism: Theory, History, Community  Duke 
University Press Books． 
Lévi-Strauss, Claude （1964-71）．Les mythologiques, Paris: Plon,（ ク
ロード・レヴィ＝ストロース『神話論理』みすず書房；全4巻
全5冊　2006年－2010年）．
―― （1964）．Mythologiques, t. I : Le Cru et le Cuit, Paris: Plon（ク
ロード・レヴィ＝ストロース『生のものと火を通したもの：
神話論理１』早水陽太郎訳、みすず書房、2006年）．
ART IS WHAT WE EAT：現代美術における「肉化」と
根源主義フード研究の相関について－－Ⅰ
127
Jack Burnham. Problems of Criticism, Artforum （January 1971） 
41; reprinted in Lucy Lippard.  Six Years: The Dematerialization 
of the Art Object.  New York: New York University Press, 1979: 
220-221.
Vattimo, Gianni et al. （1983）．Il pensiero debole, Feltrinelli, Milano（ジ
ャンニ・ヴァッティモ他『弱い思考』、上村忠男他訳、法政大
学出版局、2012年）．
